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of sports undergraduate students, Impact on the development of 
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Abstract
As an initiative to improve the physical strength and athletic ability of elementary school children, 
sports undergraduate students aiming to become elementary school teachers invited children to play 
outdoors as “play leaders” once or twice a week during internships for one year.  Initially, students and 
children who responded to the invitation played dodgeball and playing tag, but as the times went on, the 
children invited friends who did not participate and voluntarily formed several groups with the students.
Furthermore, after that, the order of play was decided among the groups, and the play contents were 
also set for each group. This is thought to be the beginning of the emergence of “play leaders” among 
children. According to the report of the principal of the elementary school, more children started to play 
outdoors even when the students were absent after three months. The effectiveness of the “play leader” 
was examined from the physical fitness measurements of the children before and after the “play leader” 
intervention for these one year.
As a result, when comparing the rate of change in the measured physical fitness among the three 
groups, the active group, the normal group, and the inactive group, which were classified according to 
the exercise time in the home, the inactive group showed the highest value. Therefore, it was suggested 
that the efforts of the students of this study as “play leaders” are effective measures for children who are 
not good at exercising.
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123.5 ± 4.4 128.7 ± 4.4 122.2 ± 4.3 128.0 ± 4.5 134.2 ± 5.2 140.0 ± 5.8 132.8 ± 6.6 139.5 ± 7.3
24.5 ± 5.0 28.2 ± 7.0 24.3 ± 4.1 27.5 ± 5.5 31.8 ± 7.1 35.7 ± 8.6 30.4 ± 8.5 33.8 ± 9.5
16.2 ± 2.5 17.0 ± 3.4 16.2 ± 1.9 16.7 ± 1.9 17.5 ± 3.1 18.4 ± 3.5 17.0 ± 3.5 17.1 ± 3.4

















































男 児（20名） 女児（29名） 男 児（23名） 女児（32名）
2年時 12.2 ± 2.1 11.1 ± 2.0 4年時 18.3 ± 3.8 16.0 ± 3.5
3年時 15.8 ± 2.5 14.0 ± 2.0 5年時 19.3 ± 3.4 17.7 ± 4.3
2年時 16.6 ± 7.4 12.5 ± 5.5 4年時 22.5 ± 6.2 18.5 ± 5.2
3年時 18.5 ± 5.2 15.7 ± 4.6 5年時 24.2 ± 4.3 21.5 ± 4.2
2年時 32.6 ± 6.9 31.6 ± 5.4 4年時 36.7 ± 7.4 37.4 ± 6.9
3年時 33.3 ± 6.1 32.9 ± 4.9 5年時 40.1 ± 5.3 39.3 ± 7.3
2年時 27.1 ± 5.4 24.3 ± 3.7 4年時 41.3 ± 7.8 40.2 ± 5.5
3年時 36.0 ± 6.4 31.3 ± 6.2 5年時 48.0 ± 5.6 44.2 ± 5.4
2年時 35.8 ± 15.2 27.1 ± 12.1 4年時 60.3 ± 20.1 52.2 ± 15.3
3年時 46.9 ± 16.3 34.3 ± 13.2 5年時 73.5 ± 20.0 62.9 ± 15.4
2年時 10.6 ± 0.8 11.1 ± 1.0 4年時 9.8 ± 1.1 10.0 ± 0.7
3年時 9.9 ± 0.8 10.5 ± 0.8 5年時 9.4 ± 1.0 9.4 ± 0.7
2年時 122.1 ± 14.0 109.6 ± 11.2 4年時 148.3 ± 15.0 139.7 ± 18.1
3年時 133.0 ± 13.7 123.8 ± 12 5年時 155.5 ± 17.4 146.6 ± 16.0
2年時 12.1 ± 4.7 6.1 ± 1.9 4年時 20.3 ± 7.0 10.9 ± 3.5
3年時 17.6 ± 6.3 9.5 ± 2.4 5年時 25.9 ± 8.9 15.5 ± 4.3
2年時 39.3 ± 6.1 35.6 ± 5.5 4年時 55.1 ± 9.3 54.6 ± 6.9
3年時 49.5 ± 6.4 46.0 ± 5.8 5年時 62.9 ± 8.0 62.3 ± 6.6
総合得点伸び率（%）
p<0.05*  ,p<0.01**,  p<0.001***
表2．全被験者の体力測定値の縦断的変化
低学年（49名） 高学年（56名）

































全国平均（点） n=1055 38.89 ± 6.78 全国平均（点） n=1022 38.82 ± 6.46
被験者（点） n=20 39.30 ± 6.11 被験者（点） n=29 35.60 ± 5.59
全国平均（点） n=1062 44.96 ± 7.46 全国平均（点） n=1029 45.24 ± 7.40
被験者（点） n=20 49.50 ± 6.35 被験者（点） n=29 46.00 ± 5.75
全国平均（点） n=1042 50.98 ± 7.67 全国平均（点） n=1050 51.80 ± 7.80
被験者（点） n=23 55.10 ± 9.29 被験者（点） n=32 54.60 ± 6.90
全国平均（点） n=1034 56.58 ± 8.20 全国平均（点） n=1013 57.61 ± 7.52
被験者（点） n=23 62.90 ± 8.04 被験者（点） n=32 62.30 ± 6.59
表3．全被験者の体力測定総合得点の全国平均との比較
 mean±sd mean±sd



























































2年時 125.0 ± 3.8 120.9 ± 4.8 122.3 ± 3.0 123.1 ± 5.3 4年時 136.5 ± 4.8 132.6 ± 5.3 133.6 ± 6.2 128.7 ± 6.5
3年時 130.2 ± 3.5 126.2 ± 5.0 127.3 ± 3.4 128.9 ± 6.1 5年時 142.2 ± 5.0 138.8 ± 6.3 140.3 ± 6.4 135.0 ± 6.9
2年時 24.9 ± 2.2 26.7 ± 9.6 23.1 ± 2.7 27.0 ± 6.0 4年時 31.6 ± 4.6 34.1 ± 12.1 30.0 ± 5.4 26.8 ± 4.5
3年時 27.4 ± 2.7 31.9 ± 13.4 25.3 ± 3.9 31.4 ± 8.2 5年時 35.4 ± 5.3 39.6 ± 14.9 33.5 ± 6.2 30.0 ± 5.3
2年時 15.9 ± 0.5 18.0 ± 4.9 15.4 ± 1.2 17.6 ± 2.5 4年時 16.9 ± 1.6 19.1 ± 5.3 16.8 ± 2.5 16.0 ± 1.4
3年時 16.4 ± 0.7 19.6 ± 6.4 15.5 ± 1.8 18.6 ± 3.2 5年時 18.3 ± 2.1 20.2 ± 5.9 17.0 ± 2.6 16.4 ± 1.6












































2年時 13.5 ± 2.9 10.5 ± 2.6 12.0 ± 1.8 9.6 ± 2.3 4年時 22.3 ± 3.2 15.8 ± 3.1 17.9 ± 3.1 13.1 ± 2.0
3年時 17.0 ± 2.4 12.8 ± 4.5 14.1 ± 2.2 14.0 ± 2.8 5年時 22.9 ± 2.6 16.8 ± 2.4 19.9 ± 2.6 14.0 ± 2.6
2年時 22.5 ± 8.6 10.8 ± 4.3 15.3 ± 7.4 8.4 ± 3.0 4年時 27.9 ± 4.4 19.8 ± 7.5 25.0 ± 6.2 16.7 ± 2.9
3年時 22.0 ± 5.4 12.8 ± 4.5 18.1 ± 6.3 11.8 ± 2.9 5年時 28.0 ± 3.4 21.5 ± 4.5 26.0 ± 4.3 20.3 ± 3.8
2年時 34.3 ± 7.7 30.5 ± 6.7 33.7 ± 6.1 30.9 ± 7.9 4年時 41.6 ± 6.4 30.8 ± 6.4 43.9 ± 8.6 31.9 ± 4.0
3年時 35.3 ± 6.8 31.0 ± 5.4 34.9 ± 4.9 31.8 ± 6.9 5年時 43.4 ± 5.1 35.8 ± 6 43.6 ± 8.1 32.7 ± 2.1
2年時 33.5 ± 3.0 21.5 ± 4.7 24.1 ± 5.9 23.1 ± 1.2 4年時 47.0 ± 5.2 32.2 ± 6.3 45.6 ± 4.3 35.1 ± 5.0
3年時 41.3 ± 4.5 29.5 ± 6.2 39.0 ± 5.9 28.1 ± 2.6 5年時 51.4 ± 5.0 42.8 ± 4 47.6 ± 7.0 39.3 ± 4.7
2年時 51.5 ± 16.2 22.3 ± 13.6 39.7 ± 14.1 16.8 ± 4.0 4年時 76.9 ± 17.3 41.7 ± 21 67.6 ± 15.9 40.6 ± 8.3
3年時 62.3 ± 16.9 33.3 ± 15.7 45.9 ± 15.0 23.8 ± 5.1 5年時 86.4 ± 16.1 57.2 ± 26 75.4 ± 18.8 51.4 ± 8.7
2年時 9.8 ± 0.4 11.5 ± 0.8 10.2 ± 0.5 11.8 ± 0.9 4年時 8.9 ± 0.2 11.2 ± 1.4 9.4 ± 0.8 10.5 ± 0.6
3年時 9.1 ± 0.4 10.9 ± 1.0 9.7 ± 0.4 11.1 ± 1.0 5年時 8.6 ± 0.5 10.7 ± 1.0 8.9 ± 0.7 9.9 ± 0.6
2年時 134.5 ± 18.7 111.0 ± 7.9 119.3 ± 8.0 99.3 ± 12.7 4年時 161.3 ± 9.0 129.5 ± 12.5 159.1 ± 9.7 122.4 ± 16.3
3年時 147.0 ± 6.8 120.5 ± 12 135.9 ± 9.5 111.9 ± 8.0 5年時 168.3 ± 7.5 137.5 ± 21.1 160.6 ± 10.3 129.6 ± 16.3
2年時 17.0 ± 5.5 10.0 ± 3.7 7.6 ± 2.2 5.6 ± 1.7 4年時 27.9 ± 3.2 12.7 ± 2.6 14.4 ± 2.0 7.6 ± 1.3
3年時 25.3 ± 8.5 14.8 ± 6.3 10.6 ± 3.3 8.0 ± 0.5 5年時 34.6 ± 7.0 18.0 ± 4.4 20.7 ± 2.3 11.9 ± 2.2
2年時 48.3 ± 1.3 30.8 ± 2.6 42.6 ± 4.4 29.4 ± 1.7 4年時 65.4 ± 3.6 43.2 ± 6.2 64.3 ± 2.8 53.6 ± 7.0
3年時 57.3 ± 3.4 41.0 ± 2.7 52.9 ± 4.9 39.8 ± 1.5 5年時 70.7 ± 3.4 53.0 ± 6.6 70.1 ± 3.7 62.2 ± 6.7
総合得点
伸び率（%）
                  p<0.05*  ,p<0.01**,  p<0.001***
立ち幅跳び
（ｃｍ）












































































































スポーツ学部生の intern ship における児童との休み時間の関わりが，
児童の体力 ･ 運動能力の発達におよぼす影響
のであった．特にすべての学年でシャトルランの数値
は高く全身持久力が育まれたと考えられる．石濱7）は
「持久走と感情・意欲」の研究において持久走は意欲
が高いものほど高い傾向にあるとしているとしている．
本研究の被験者は介入により運動意欲が喚起されたこ
とが推察される．また20mシャトルラン測定時「遊び
のリーダー」である学生は，一人一人の児童に励まし
の声をかけた．するとまわりの児童らも温かく仲間を
応援する姿があった．井上8）らの「体育授業研究」で
は，仲間との認め合いは運動有能感を高め運動能力の
向上につながるとしている．これらのことから「遊び
のリーダー」の出現は，学校における児童の運動する
機会が増えたに留まらず，楽しさと共に運動意欲を共
有する仲間づくりに繋がり，この仲間の中から次の「遊
びのリーダー」が育ったと考えられ，そしてこの段階
で児童らは本来内に備わっている運動要求を自ら喚起
し，主体的に楽しさを求めて積極的な身体活動行動に
取り組んだことが推察される．
　よって本研究の介入研究は，児童の運動能力向上へ
向けた方法として有効であることが認められた．
５．結論
　「遊びのリーダー」によるグループ遊びは
①児童の仲間との認め合いに繋がり，運動有能感の育
みに繋がる．
②仲間との楽しい運動遊びは，児童の主体的な運動実
践に繋がり，体力運動能力の向上となる．
③学校の休み時間に運動機会が増えることは，特に運
動が苦手や体力の低い者にとって，向上へと繋がる．
④低学年においては，身近にしっかり認め支える存在
があることで，運動意欲や有能感が育まれる．
参考・引用文献
１）文部科学省：平成29年度体力・運動能力調査書
（2017）
２）中村ら（2010）観察的評価法による幼児の基本
的動作様式の発達．発育発達研究：第51, 1-18
３）スポーツ庁（2016）：体力・運動能力調査の概要
及び報告書
４）出井雄二（2014）「運動が苦手な小学校高学年児
童の体力・運動能力の実態」．明治学院大学心理
学紀要24巻：47 - 62
５）仙田満（1995⁻08）遊び環境のデザイン．鹿島出
版会SD （371），p70-71
６）文部科学省：平成29年度体力・運動能力調査書
（2017）
７）石濱加奈子：女子短期大学における持久力と感情・
意欲との関連について　2016年8月 日本体育学
会第67回大会号．144 ページ
８）井上寛崇，岡沢祥訓，元塚敏彦：体育授業におけ
る運動有能感を高める工夫が運動意欲及び楽しさ
に及ぼす影響に関する研究について（2008）．奈
良教育大学教育実践総合センター紀要第17号
103₋4
Received date 2021年6月28日
Accepted date 2021年8月23日
